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TEACHING FRENCH WITH THE FAIRY TALE
Francesca Sautman

A small number of language departments throughout the
country have begun to incorporate courses based on the fairy

tale into their curriculum. In a French composition course

(third-year level) which I taught at Hunter College of CUNY in
the Fall of 1 989, folk, fairy and marvellous tales were used as a
basis for written and oral instruction. They generated fascinating examples of how folk tale structures remain quite alive with
students studying and living in a contemporary, Western, highly

urban environment, and how, specifically, their own cultural
backgrounds and interests found a privileged mode of expression in this genre.
Students read a wide variety of tales, both literary examples,

such as texts by Marcel Aymé, Max Jacob, George Sand,
Perrault or Madame Leprince de Beaumont's "Beauty and the

Beast," and French folk tales from the oral tradition. The tales
were discussed and commented in class, with emphasis on the
differences between the literary and popular modes of presen-

tation as well as the meaning and symbolism of the tales.

Students wrote a different composition each week on a topic
illustrating various aspects of these tales or inspired by them,
as well as a final project on a topic of their choice. Finally, they
prepared several oral presentations, including a public retelling
of a folk tale, borrowed from any cultural tradition they wished,

as long as it was told in French without recourse to any notes
and relying on gesture and tone to fill in gaps in their spoken

skills.

This last exercise proved to be one of the most successful,
and it confirmed the basic premises of the course. It showed
that folk and fairy tales have the double advantage of being, on
the one hand, rigorously constructed and easily recognizable,
and on the other, brimming with motifs and themes whose
symbolism, whether expressed consciously to the reader-listener or still latent, is a powerful stimulation to the imagination.

This last aspect is particularly important in unlocking Bluebeard's forbidden door, the often unfathomable but nevertheless unconquerable obstacles to self-expression in a foreign
language. By presenting a folk tale orally, in a highly individualized manner, having learned from discussions of the folk tale
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in class and from tapes of the course texts made by the

instructor, even the shyest among the students in the class
adopted the style of delivery, intonation system and verbal

performance clues inherent to the telling of the folk tale, thus
giving a lively and uninhibited rendition to their classmates. The
principle carried out was that oral performance was enhanced
by a text with established content but built-in variability.

In the composition part of the course, students exhibited a
remarkable array of imagery systems and poetic invention, with
no two stories alike and the level of French language becoming

increasingly sophisticated. The language components which
are particularly favored by the use of the folk and fairy tale in
such a course are the almost constant necessity to resort to the
past tense and the frequent use of the subjunctive and conditional, called for by the expression of wishes and projects which
are an intrinsic part of the fairy tale's system of actants.
The following tales are a selection from the work of a group
of students who, without being compelled to by the nature of
the assignment, chose to write their stories by using traditional

tales, either as a given type or combination of types. These
types were not presented as a pre-ordained list and had not
been handed out in class, so the students' choice can be seen
as corresponding to a variety of factors besides the encouragement to unshackle their own creative inventiveness. These
factors could include exposure to an oral tradition within the

family circle, as in the case of a Greek student in her oral

presentation, the ability to reconstitute a new tale from unidentified fragments which had made an impression on these students in the course of their personal cultural formation, or
increased familiarization with folk tales. In certain instances, not
included here, students rewrote well-known tales from the oral
tradition, for instance, the Haitian tale of the Fish Lover, giving
them a distinctive moral or sentimental touch.

In accordance with the folk tale's tendency to locate events
in a geographically imprecise manner, the setting of the tales
which follow may reflect in a general way the culture of the
student's country of origin (China) or an interest in or awareness
of non-Western cultures enhanced by living in the Antilles, yet,
even these settings, backdrop of a journey, remain open and
indefinite. The four students whose stories follow also cover

very diverse backgrounds, life experiences and age groups,
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from early twenties to senior citizen; none of these students are
native speakers of French.

Two students who had no interaction during the course
picked the same traditional tale as a point of departure, tale
type 555, "the Fisher and his Wife." However, they varied it
considerably, in one case blending it with T410 ("Sleeping

Beauty") and in the other with a loose variant of the
dragonslayer (T300) or even T328 ("Boy steals the giant's

treasure"), including the motif of the dragon as guardian of a
treasure on a mountain and of the magic flute. The tales located
in Africa and the Orient do not fit the Aarne-Thompson clas-

sification, since their purpose is to create marvellous tales
outside of European parameters. The tale entitled "Le Berger
africain," which can be seen as a rendition of T400 ("Enchanted

Prince Disenchanted"), contains a number of reconizable

themes and motifs: the disguise connoting a lower status to
test the moral qualities of the hero, the magical healing object,
the imposition of an impossible task on a traveller by monstrous
creatures; closer to the character of African tales, we find the
theme of symbiosis between man, animaldom and nature and
the stylistic effort to maintain a poetic, almost musical, form of
repetition. The last tale is a very interesting example of a young

student's familiarity with the extensive Chinese cycle of stories

concerning the monkey-trickster, the monkey-god, who by
swinging his cudgel "broke the jade-like firmament," as a
slogan from the Cultural Revolution used to phrase it. The cyclic
nature of the story is underlined by the ironic final "but ..." All
four stories vividly bear witness to the indomitable strength of
the folk tale - yes, even in the modern world.
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¡ЙЙЙ^^ LE BERGER AFRICAIN
I Ida Bordey

la vie ďun roi. Le roi, en récompense, lui avait

Ш1 donné la y avait vie donné
ďun une bouclierun
roi. foisbouclier
Le un de berger roi,dediamant
en africain récompense,
et un troupeau
qui avait lui sauvé avaitde
de
diamant
et un
vaches. Le berger est devenu riche comme la crème, mais
il lui manquait le bonheur parce qu'il n'avait qu'un seul
enfant. C'était une petite fille très belle et très gentille. Le

berger désirait que sa fille épouse un homme aussi gentil
que beau et aussi courageux que gentil.

Alors, un jour, le berger a quitté sa grande hutte déguisé en
humble mendiant. Il portait dans son sac le bouclier de diamant pour
l'offrir comme dot. Il avait voyagé loin de son village et il se trouvait à
la lisière d'une forêt tropicale. Il avança de quelques pas à l'intérieur
et se trouva entouré de plantes gigantesques et magnifiques, de fleurs
de toutes les espèces et de toutes les couleurs, de chutes ďeau majestueuses et de grandes rivières très agitées.
C'est au bord d'une de ces rivières que trois tigres l'ont arrêté.
«Oue faites-vous dans cette forêt?» ont-ils demandé. Le berger-mendiant, tremblant, leur expliqua son cas. Les tigres lui répondirent, «Il
n'existe pas d'hommes aussi gentils que beaux et aussi courageux que
gentils. Vous, les hommes, avez tué nos frères et vous les portez
maintenant en manteaux. Alors, pour cela, nous vous trancherons en
trois morceaux pour notre dîner ce soir!» Le berger-mendiant était très
effrayé. Il les supplia doucement de ne pas le manger et leur offrit son
bouclier de diamant. Les tigres le refusèrent, mais, voyant que c'était
un honnête homme, ils eurent pitié de lui: «Trouvez-nous un homme

aussi gentil que beau et aussi courageux que gentil et nous vous

épargnerons. Laissez-nous votre bouclier de diamant comme garantie

de votre retour!»

Une fois libéré, le berger-mendiant reprit la route fleurie
d'orchidées rouge-pourpre, rose-pâle et corail. Ivre de la beauté qui
l'entourait, il s'enfonça d'avantage à l'intérieur de cette merveille.
Guidé par les voix douces des orchidées, il tomba sur une grande hutte

de paille dorée. Il frappa à la porte de bambou encore plus dorée que
la paille. Un jeune homme, grand et beau et bleu-noir de peau, ouvrit
la porte. Il n'était pas le fils du maître de la maison, il était asservi à ce
maître depuis son enfance comme butin de guerre.
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Le jeune homme bleu-noir de peau, croyant que le berger était
un vrai mendiant, l'accueillit avec une telle gentillesse que le bergermendiant décida de lui offrir la main de sa fille, Il demanda au maître

la liberté de ce jeune homme. Méchamment, le maître lui répondit
oui mais il imposa un prix sévère: les peaux de trois tigres pour couvrir
son divan et des diamants pour aveugler ses ennemis. Le berger-mendiant était horriñé mais il garda son sang-froid et lui proposa habilement d'en trouver.

Il quitta la hutte et retourna par la route fleurie ďorchidées
rouge-pourpre, rose pâle et corail, et retrouva les trois tigres au bord

de la rivière: «Alors, qu'avez-vous pour nous?» demanderent-ils.
«Plus que vous ne m'aviez demandé: un jeune homme aussi gentil que

beau et aussi courageux que gentil, plus tous vos frères». «Nos
frères?! Cela n'est pas possible!», dirent-ils. Le berger-mendiant
révéla qu'il avait vu les peaux de leurs frères partout dans la hutte de

ce méchant maître mais que le bouclier de diamant les sauverait. Il
leur demanda de lui donner le bouclier de diamant et de lui faire

confiance. Alors, le bouclier à la main, il retourna à la hutte.

Le jeune homme bleu-noir de peau reconnut tout de suite le
bouclier de diamant comme celui que son père, un roi vaincu, avait
confié à son frère avant de mourir. «S'il vous plaît, monsieur», deman-

da doucement le jeune homme bleu-noir de peau, «où avez-vous
trouve ce bouclier de diamant?» Le berger-mendiant répondit:
«C'est le frère d'un roi qui me l'a donné et c'est le prix de ta liberté».

«Alors», répondit le jeune homme bleu-noir de peau, «vous n'êtes
pas un mendiant et le roi à qui mon père a confié ce bouclier est mon

oncle. Il est écrit que je dois épouser la fille du possesseur de ce
bouclier et que celle-ci deviendra le trône et le fondement d'un
nouveau royaume dont je serai le roi».
«Protégeriez-vous les animaux et tous les êtres contre les maux

du monde?», demanda le berger-mendiant.
«Oui, c'est ordonné par les dieux», répondit le jeune homme
bleu-noir de peau.
Les trois tigres, ayant suivi le berger-mendiant par la route
fleurie d'orchidées rouge-pourpre, rose pâle et corail, étaient cachés

tout près et les entendaient. Le méchant maître de la grande hutte
dorée sortit et les trois gros tigres bondirent dessus pour le trancher
en trois morceaux et le manger. Horrifié, le jeune homme-bleu noir
de peau les supplia de ne pas manger ce méchant homme et il promit

de le bannir de son royaume et de la forêt. En disant cela, le jeune
homme bleu-noir de peau prit le bouclier de diamant et le braqua

vers les peaux de tigres que le méchant maître avait amassées dans sa
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hutte. Les peaux reprirent leurs formes vivantes et les frères tigres
s'embrassèrent les uns les autres.
Le jeune homme bleu-noir de peau tint sa promesse et d'un un
coup de son pied royal, il chassa le méchant maitre jusqu'à la mer, où
il se noya.
Le berger-mendiant et le jeune homme bleu-noir de peau furent
remerciés par tous les gros tigres. Puis, les deux hommes montèrent
sur le dos du plus gros et ils retournèrent au petit village du berger.

La grande cérémonie du mariage se déroula avec joie, et grâce à la
bonté des habitants et au bouclier charmé, la paix et l'harmonie
regnerent à jamais.

From: Helmut Signon, Tiere in Köln - in Zoo und Museum

(Cologne: J.P. Bachem, 1967), p. 25
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L LE FUSEAU PERDU
T

Morton

Stark

ŠH trois filles, mais qui depuis longtemps voulaient
гзд avoir un fils, toujours en vain.
ШЩ гзд ŠH 5я 1 trois avoi5я
r у avaiUn
t Un fil es,jour
un jour fils, unau
mais au mois
pêcheur toujoursde
mois qui mars,
de depuis mars, et endans
sa vain. longtempsladansdouzième
femme la douzième qui voulaiannée
ent avaient année

de son mariage, le mari se tenait au bord de la mer. En

lançant sa ligne, il se dit: «Aujourd'hui, j'ai encore toutes mes forces,
Dieu merci, et je peux gagner ma vie des fruits de l'océan. Mais le jour
viendra tôt ou tard quand j'aurai besoin d'un fils pour m'aider dans ce
dur travail».
A ce moment, il sentit un poids sur la ligne et il la tira aussi vite
que possible. Au lieu du poisson qu'il attendait, il vit une sirène qui lui

parla ainsi:
«Je vous ai entendu, Monsieur le Pêcheur, et je crois que nous
pouvons nous aider, vous et moi».
Ebahi, l'homme dit enfin: «Qui êtes vous? Que pouvez vous faire

pour moi? Que puis-je faire pour vous?»

Avec un coup de queue, elle répliqua: «C'est moi qui mets

toujours les poissons sur votre ligne. Vous ne croyez pas qu'ils soient
si bêtes qu'ils avalent l'appât de leur plein gré. D'ailleurs, c'est moi qui

vous garde quand vous allez pêcher en bateau, qui vous protège
pendant les orages».

«Je ne savais pas cela», dit l'homme. «Je vous remercie mille fois

de votre bonté. Je m'excuse de n'avoir donné mes mercis qu'au Bon
Dieu et à la Sainte Vierge, et pas à vous aussi».
«Ne vous en inquiétez pas. Nous avons un arrangement, nous
autres puissances. En cas de doute, nous partageons les prières et les
remerciements».

«

L'homme tomba à genoux, fit le signe de la croix, et dit: «O,
Madame la Sirène, donnez-moi vos ordres».
«Vous êtes un brave homme, à ce que je vois, mais ce que je vous
demanderai, il vous faut le faire volontiers».

«Qu'est-ce que c'est?» demanda-t-il.
«C'est simple. Comme vous, j'ai besoin d'un successeur. Vous
m'en donnerez un et je vous en rendrai un également».

«Mais, M-M-Madame», bégaya-t-il, «je ne suis qu'un pauvre
pêcheur et vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Où trouverai-je

un successeur pour vous?»
«Vous avez trois filles. Quelles âges ont-elles?»
«Dix, huit, et six ans».
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«Parfait. Donnez-moi l'aînée. Elle a exactement l'âge qu'il faut.
Je peux la former dès le départ. Je l'instruirai de tous les arts de mon
métier. En quelques années, je me retirerai, et elle deviendra la sirène
régnante sur cette baie».

«Et j'aurai un fils?»
«Bien sûr. Faisons l'échange demain, et vous aurez un beau fils

le jour de Noël».

Le bonhomme courut chez lui et raconta tout à sa femme. Ils

chuchotèrent toute la nuit pendant que les enfants dormaient. A
l'aube ils furent d'accord: ce jour-là ils conclurent un marché avec la
sirène.

Pendant que les soeurs cadettes s'occupaient de travaux
ménagers, le père prit l'aînée par la main et l'emmena au bord de la
mer. La sirène, qui les attendait, invita la fille à monter sur son dos.

Celle-ci y sauta en battant des mains avec joie. Avant de partir, la
sirène dit au père: «Voyez cette grand pierre plate là-bas. Regardez
là-dessous et vous trouverez un coffret plein de trésors. C'est à vous.
Au revoir».

La sirène, avec son heureuse passagère à bord, commença à
nager au large. Le père et la fille s'oublièrent l'un et l'autre à l'instant.

Le pêcheur leva la pierre, ouvrit le coffret et fut ébloui par la
richesse des bijoux précieux qu'il y trouva. Il fut bien surpris de voir

parmi les objets riches un fuseau ordinaire. Il haussa les épaules et
referma le coffret. «C'est drôle. Un garçon n'aura pas besoin d'un

fuseau», se dit-il.

Neuf mois plus tard, le jour de Noël, la femme donna le jour à

un beau fils plein de vie et de santé. Grâce au trésor, le père put
fournir des cadeaux luxueux aux invitées à la fête du baptême. Parmi
ceux-ci, les hôtes d'honneur furent les trois fées qui, il y a des années,
avaient assisté aux cérémonies de baptême des trois filles du pêcheur.

Il faut rappeler qu'à cette époque le pêcheur était très pauvre
et à chaque festin de baptême il n'avait invité qu'une seule fée. Au

baptême de son fils il les invita toutes les trois.

La première fée, la plus vieille, s'approcha de l'enfant. Personne

ne la reconnut parce que plus de dix ans avaient passé depuis le
baptême de la première-née. «Où est ma fille?» demanda-t-elle aux
parents, qui ne surent que dire. «Je sais», continua-t-elle, «que vous
l'avez donnée à la sirène. C'était ma protégée et vous l'avez mise sous
la protection d'une autre sans me demander la permission».

Elle marcha vers la porte où elle se tourna et prononça la
malédiction suivante: «Ma fille n'a vécu que dix ans parmi les mortels.
Votre fils doit y vivre moins, mais parce qu'il est innocent, je lui donne
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seize années dans ce monde, après quoi il se piquera avec un
hameçon, dont il mourra». Elle s'en alla.
Les deux autres fées se hâtèrent de s'approcher du berceau.

L'une donna à l'enfant les dons de beauté et de bon sens. L'autre avait
voulu le douer de longue vie, mais après l'anathème prononcé par la

vieille fée, elle ne put que l'améliorer, en disant: «C'est vrai, il
souffrira une piqûre pénible, mais cela ne le tuera pas. Il lui faudra
dormir dans un endroit inaccessible jusqu'à l'arrivée d'une vierge qui

l'aimera à première vue».
En sortant, elle ajouta: «Quand le jour arrivera, mettez le fuseau
dans la main gauche du jeune homme endormi. La demoiselle en aura
besoin».

Après des années, le pêcheur mourut, puis sa femme. Le fils,
devenu un grand jeune homme, était beau comme le jour. Personne
ne se souvenait de la malédiction, sauf les deux soeurs. Le jour de
Noël, le seizième anniversaire de sa naissance, le jeune homme
pensait à ses parents et, en cherchant dans un tiroir des souvenirs de
son père, il se piqua avec un hameçon, et tomba évanoui.
Les soeurs le firent étendre sur une civière, mirent le fuseau dans

sa main gauche, et le firent porter dans une caverne voisine. Aussitôt
qu'elles en furent sorties, des épines denses poussèrent si vite autour

de la caverne que, quand les soeurs regardèrent en arrière, elles ne
purent plus la reconnaître.
On ne sait pas combien de temps il a dormi. Les uns disent vingt
ans, les autres disent cent ans. En tout cas, un jour de mai, une jeune

demoiselle, belle à ravir, marchait toute seule près de la mer. Dans

une main elle tenait sa quenouille, dans l'autre son fuseau. Il

commençait à faire nuit, elle se perdit, elle prit peur, elle laissa tomber
le fuseau et ne put le trouver. Elle trébucha, sa quenouille frappa un

hallier d'épines, le fourré se sépara en deux, révélant une caverne

illuminée.

Elle entra, et tout d'abord elle vit un fuseau sans remarquer le
jeune homme dormant, dont le corps gisait à l'ombre. En croyant que
c'était le fuseau qu'elle venait de perdre, elle se courba et le prit de
la main du dormeur.
À cet instant, le jeune homme se réveilla et dit, «Je t'ai attendue

longtemps». Elle sursauta sans parler.
Il se mit debout en souriant, prit la main qui tenait le fuseau, et

il dit: «Maintenant, il est à nous deux, le fuseau, n'est-ce pas?» Il
indiqua le coffret à ses pieds et ajouta: «Veux-tu partager avec moi

non seulement tout mon trésor mais aussi ma vie?»

Ils se regardèrent l'un et l'autre, et se sourirent. Il lui dit quelque

chose. Elle lui répondit.
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Bientôt après, ils se marièrent. Leur première née fut une fille.
En souvenir du fuseau heureusement trouvé, ils lui donnèrent le nom
d'Arachné.
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CONTE DANS LE STYLE

I

DE

MAX

JACOB

I

I =_ Anne Seguin I
suivante. Elle est âgée de quatre-vingt-onze ans
et est veuve d'un paysan du comte de Gault.

Ш'ея! et suivante. est Il la veuve Mère ElleIl d'yun aest longtemps,
Coriveau âgée paysan delongtemps,
qui du quatre-vingt-onzeil ilycomteavait
raconteun
avait depêcheur
l'histoire Gault.qui
ans
vivait avec sa femme dans une pauvre petite chaumière près ďun
ruisseau, il était d'un tempérament phlegmatique et s'était résigné à la
vie telle qu'elle était, tandis que sa femme était avide. Un beau jour, le

pêcheur se rend au ruisseau selon son habitude et se met à pêcher.
N'arrive-t-il pas qu'il prend un beau poisson qui commence à lui parler.
«Laissez-moi partir, je vous prie, je vous promets que si vous me laissez
vivre, je vous accorderai tout ce que vous désirez, car, voyez-vous, je
ne suis pas réellement un poisson, mais un prince, c'est-à-dire que je
l'étais avant que la sorcière ne jetât sur moi le sort qui m'a transformé

en poisson».
«Quant à moi, je ne veux rien», dit le pêcheur, «et je suis bien
disposé à vous laisser aller, mais ma femme voudrait bien avoir une
plus grande maison, elle en parle souvent».

«Que cela soit», lui dit le poisson, «rentrez et vous verrez que
vous avez déjà une magnifique maison».
En rentrant chez lui, il vit qu'en effet sa chaumière avait été
transformée en un véritable palais rempli de serviteurs et de tout ce

qu'on pourrait désirer. Sa femme lui demanda comment cela était
arrivé. Il lui raconta donc l'histoire du poisson. Elle n'était pas encore
satisfaite et lui dit: «Retournes-y tout de suite et dis lui queje voudrais
avoir les bijoux les plus chers qui feraient honneur à une reine». Alors
il retourna au ruisseau et retrouva son ami le poisson. «Je vous remercie bien pour le palais, mais ma femme n'est pas tout à fait satisfaite,
elle désirerait encore les bijoux les plus luxueux».
«Pour cela il vous faudrait risquer votre vie, car il y a dans un pays

lointain une haute montagne qu'il vous faudra escalader; vous

trouverez au sommet un trésor: un vase magnifique en or et en platine

rempli de rubis d'émeraudes et des diamants les plus précieux; il est
gardé par un dragon infernal. Si vous réussissez à le tuer, le trésor est
a vous; il vous faudra d'abord apporter votre flûte de fer blanc et jouer
un air chinois afin d'endormir le dragon. Puis, avec votre sabre, vous

lui couperez la tête et vous saisirez le trésor que vous rapporterez à
votre femme. Prenez garde à vous, chemin faisant, car il peut y avoir

des voleurs dans ces environs, parce que l'histoire du trésor est très
connue. Le fait accompli, vous aurez titre à la fois au palais et aux
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bijoux, car ce sont les bijoux ďune reine morte sans héritier. Le
chemin sera long et rempli de dangers, alors le choix est à vous, mon

ami, bonne chance».

Le pêcheur tressaillit de peur mais il pensa à sa femme et se dit,
«Ça vaudra bien le coup». Alors, avec son sabre et sa flûte de fer blanc
dans son sac, et son chapeau sur la tête, il se mit en route et marcha

longtemps; longtemps, lorsqu'il arriva au bord d'un lac et s'arrêta
pour s'y reposer. Il entendit de la musique et vit danser autour d'un
feu des diablotins vêtus de costumes rouges et de bottes de cuir noir

à talons hauts. «Que diantre faites vous ici?» demanda le chef de la
troupe. «Je suis tout simplement de passage», repondit le pêcheur,
«mais je me repose, car j'ai encore un long chemin». «Vous feriez
bien de vous servir de mon chariot à feu, voici mon cheval volant, il

vous emmènera en peu de temps».

Alors, il arriva que le cheval avait mauvais caractère et il

s'épouvanta tout en volant à travers les nuages les plus noirs, et le
pêcheur finit par tomber de la voiture et atterrit sur un beau gazon
sans se faire mal. Tout était verdure avec de jolis parterres remplis

de belles fleurs d'un parfum exquis. Suspendu par les ailes par des
fils d'or au dessus de hauts piédestaux, U vit des hommes à longues
barbes blanches qui ressemblaient à des patriarches. Ils étaient vêtus
d'habits jaunes et avaient l'air sombre. Un jeune serviteur de bonne

mine s'approcha du pêcheur et lui expliqua que c'était une réunion
de grands savants qui avaient fait des études approfondies de science

et de philosophie.
«Imaginez-vous, Monsieur, que vous avez devant vous un rassemblement d'intelligence et de sagesse incomparable, tel que les

murs du jardin en branlent presque».

Tout à coup, les fils d'or se détendirent et les grands savants
reposèrent leurs pieds sur les piedestaux et se mirent à parler. Ils
étaient tous ivres et discutaient de choses frivoles telles que la longueur des jupes de femmes et si elles devaient porter des espadrilles.
Le pêcheur les quitta donc et continua son chemin. Arrivé au pied de
la montagne, il hesita. «Je pourrais me faire tuer là-haut», se dit-il,
mais il pensait à sa femme et aux richesses que cela leur rapporterait.

Alors, il monta, monta, monta pendant quarante jours. Arrivé au
sommet, il vit le dragon et tout de suite prit sa flûte en fer blanc et
joua un air chinois, ce qui le fit s'endormir. Vite, le pêcheur lui coupa
la tête d'un seul coup de sabre, prit le trésor et fuit à toute vitesse.
P endant qu'il courait, il regardait le magnifique vase de platine rempli
de rubis, d'émeraudes et de diamants, et soudain, le pied lui manqua

et il tomba, le vase déboula dans un gouffre profond et étroit et à
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moitié rempli d'eau. Voilà toutes les pierres précieuses perdues à
jamais au fond du gouffre.

Le pauvre homme, tout démonté, retourna à la rivière. Cette
fois, au lieu du poisson, un beau jeune prince lui dit, «Rentrez chez
vous, on vous attend». En arrivant chez lui il retrouva sa pauvre petite
chaumière et sa femme qui l'attendait comme elle l'avait fait maintes
et maintes fois auparavant.

Voilà l'histoire racontée par la mère Coriveau, qui s'est passée
il y a longtemps, longtemps.
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■ Hui-Chiung Tseng I

dhiste qui était en route pour un pèlerinage en

Шеие dhiste Inde. histoireInde.
Nous qui étaitNous
m'a nous en nous
été étions routeétions
contée pour rencontrés
rencontrés
par un un pèlerinage moine
dans
dans boud-une
une en
petite taverne. Il avait l'air d'avoir juste survécu à une

catastrophe. Sa robe s'était déchirée et ses sandales

étaient couvertes de boue sêchée. Après avoir dit «Amid
Buddha», il commença à raconter son histoire.
Il se reposait sur un rocher qui était aussi elliptique et lisse qu'un
grand oeuf et qui se trouvait au bas du Mont Himalaya. Alors qu'il était
en train de faire le rêve d'avoir obtenu l'Ecriture, il fut réveillé par la
secousse du rocher. 11 se cacha derrière un arbre qui se trouvait à côté
de lui. Il vit que le rocher explosait après une grande secousse et qu'un
singe sautait du rocher en tenant un baton à la main. Le singe avait l'air

très adroit et habile. Il trouva le moine tout de suite et le retira de

derrière l'arbre. Le singe lui demanda pourquoi il était là. Le moine lui

dit qu'il était en route pour l'Inde pour transcrire l'Ecriture. Puis, il
voulait apporter la transcription dans son pays. Quand le singe entendit
ses paroles, il commença à lui rire au nez avec exagération comme s'il
avait dit quelque chose de très absurde. Ensuite, il lui dit:

«Vous voulez voir Bouddha? Je peux vous emmener jusqu'au
paradis, mais j'ai faim maintenant. J'ai besoin de manger assez avant
de pouvoir faire quoi que ce soit».
Le moine demeura stupéfait et ne dit rien. Le singe s'arracha un
cheveu de la tête et le fit tomber. Aussitôt que le cheveu tomba à terre,

il devint un somptueux repas. Le singe commença tout de suite à
engloutir son délicieux repas jusqu'à ne plus pouvoir manger. Pendant
qu'il était en train de manger, le moine s'assit, pria et murmura tout le

temps: «Amid Bouddha, Amid Bouddha, Amid . .
Ensuite, le singe s'arracha un autre cheveu de la tête et le fit

tomber encore une fois. Il siffla et un champ de nuages vint tout de suite

sous ses pieds et les emporta jusqu'au devant du palais dans le paradis
où tous les dieux et les déesses habitaient. Ils ne voulurent pas les laisser
entrer, mais le singe s'arracha encore une fois un nouveau cheveu et le

jeta en l'air. Son bâton devint très grand et très long. Il l'employa pour
battre tous les dieux et les déesses. Alors, il commença à rire et dit que
le Bouddha était trop timide pour se montrer. Il vit la main du Bouddha
en l'air et entendit une voix: «Ce n'est que le premier jour que tu t'es
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tiré de tes chaînes, et tu as déjà hâté de semer la discorde. Alors, tu
dois recevoir ton châtiment».
Mais le singe n'avait pas peur. Il répondit:
«J'ai gagné plus de puissance depuis mille ans en prison. Je n'ai

plus peur. Je vais m'échapper». Et le Bouddha continua:
«Alors, tu peux t'enfuir, mais tu ne peux pas ťéchapper de ma
main. Où que tu ailles, je serai là». Le singe commença à courir. Avant
de s'enfuir, il dit au moine:

«Moine, je ne peux plus m'occuper de toi. Pardon!» Et il disparut. Le moine ne savait que faire. Le Bouddha lui dit: «Vous devez
continuer votre pèlerinage». Et en un clin d'oeil, il trouva qu'il était
encore une fois sur la terre. Il pensait que c'était dommage de ne pas
avoir eu la chance de parler avec le Bouddha, mais il continua son
voyage.

Quand il arriva au Népal, il passa un autre rocher géant. Il
entendit que quelqu'un l'appelait: «Moine, moine». Aussitôt qu'il
leva les yeux, il vit que le singe était dans le rocher, mais ses mains
étaient attachées dedans. Le singe lui dit qu'il avait fait de son mieux,

mais qu'il n'avait pas pu s'échapper de nouveau des mains du Bouddha. Finalement il l'avait saisi et mis dans ce rocher. Le singe dut y
rester encore mille ans.
Le moine était déjà fatigué, parce qu'il avait fait un long voyage.
Il voulut rester à côté du rocher, mais cette fois il n'avait plus peur

que ce rocher explose. Mais . . .

From: Wang Hsing-Pei,
Monkey Subdues tie While-Bone Demon
(Peking: Foreign Languages Press, 1964),
p. 26
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